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In search of a smoother transition to subject learning in the period from preschool to elementary 
school －Focusing on learning about numbers, quantities and shapes － 
 
The purpose of this research is to discover away to smoothly transition children to 
curriculum-based learning in the period from preschool to elementary school, and to make use of 
theories relating to the development of preschool and elementary school children and continuity of 
learning into classroom practice in the teaching of arithmetic. In particular, this paper also 
elucidates how elementary school children’s arithmetical education is transformed by instruction 
that utilizes what they have already learned as preschoolers. At the same time, it highlights the 
importance of classroom practice for arithmetic teaching in regards to the preschool-to-elementary 
transition and offers suggestions as to the significance of the preschool-to-elementary transition for 
instructors. 
The introductory part of this paper covers the background leading up to this research, and the 
research's purpose. 
In Japan, a preschool-to-elementary transitional period that incorporates curriculum-based 
learning is gradually being examined. During their time at play or in their daily lives, preschool 
children learn about a diverse and rich variety of quantities and shapes, and the idea of tackling this 
research arose from the supposition that perhaps examining how such learning and experiences 
connect with elementary school arithmetic may play an important role in developing curricula that 
cover the transition from preschool to elementary school. 
In Part I, existing research on the preschool-to-elementary transition is examined from the 
perspectives of research on early childhood care and education, and of collaborative curricula for 
preschools and elementary schools.  
In collaborative curricula for preschools and elementary schools, the focus in many cases has 
been on education prior to entering elementary school and not beyond, and this paper shows that 
research into instructional methods for the preschool-to-elementary transition from the perspective 
of arithmetic is not progressing.  
Part II describes foundational research relating to the transition between preschool education and 
elementary school education. 
First, this paper examines the best approaches for a smooth preschool-to-elementary transition, 
  
 
and the best approaches for teachers to support that transition, and identifies "developing 
self-awareness of learning" as a point of commonality between the two. Next, there is a discussion 
of the need for children to have both informal experiences of arithmetic, such as counting during 
play or in their daily lives, and formal classroom activities in the preschool period. Also, this 
section of the paper clarifies the relationship between the learning process, strategies for problem 
solving, and deep learning in the preschool to elementary school transition. It also discusses the 
importance of alternation between using mathematical terminology and using words that the 
children are already familiar with, and its results in conceptual understanding. 
Part III makes proposals for practical research and inquiry for continuity in the teaching of 
numbers, quantities, and shapes.  
For learning about numbers, this paper points out that by having children reconsider the concepts 
of perspective and conditions, and manipulation and word use, that they have discovered in their 
preschool experiences of arithmetic, it is possible to have them move from a stage where they are 
just beginning to learn, to one where they are aware of the fact that they are learning. For quantities, 
this paper proposes guidance toward the use of fixed quantities, i.e., units of measurement. Lastly, 
in the case of shapes, the paper suggests the use of both mathematical terminology and more easily 
understood vocabulary for elementary school children to gain a conceptual understanding. 
Part IV provides a summary of the research, and presents issues for the future.  
As a result of conducting research on the preschool-to-elementary transition period, taking the 
subject of arithmetic as a starting point, it was found that carrying out educational activities based 
on talents and capabilities developed in the preschool period, and having the elementary school 
child move toward learning while independently exhibiting his or her own initiative, is important 
beyond the framework of the subject. 
Going forward, the author would like to deepen this research on instructional methods for 
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ステップ０ ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ その他 合計
2012（平成24）年度 10.7 8.7 62.1 13.8 3.2 1.5 100
2014（平成26）年度 9.6 7.8 59.6 17 4.5 1.4 100














小交流を通して、互いの様子を知る    図３ 平成 28年度市町村の幼小接続状況 










別支援教育に係る事業数―2009(平成 21)年度から 2018(平成 30)年度―である。 
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htm,平成 30年 12月 7日最終 
・松尾七重(2013),小学校低学年の算数科における学習指導内容に関する問題点－その改善
可能性について－,千葉大学教育学部研究紀要 61,246 
・文部科学省(2017),平成 28年度幼児教育実態調査(平成 29年 3月), 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/01/17/127859
1_05.pdf,平成 30年 6月 19日最終 
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・文部科学省(2013),平成 24年度幼児教育実態調査(平成 25年 3月), 
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・Organisation for Economic Co-operation and Development.(2001) “Starting strong : 
Early childhood education and care.” OECD Publishing. 
・Organisation for Economic Co-operation and Development.(2006) “Starting strongⅡ: 
Early childhood education and care.” OECD Publishing. 
・Organisation for Economic Co-operation and Development.(2012)“Starting Strong Ⅲ: 





































































































































































そこで、2003(平成 15)年から 2017(平成 29)年までに刊行された『保育学研究』に発表
された論文タイトルにおいて、幼小接続に係るキーワード(接続、連携、幼保小(幼小)、就
学前・就学後)を含む論文がどのくらいあるかを調査し、その結果を表１で示した。その数
はわずか５件であった。なお、2003(平成 15)年から 2005(平成 17)年、2009(平成 21)年か
ら 2011(平成 23)年、2013(平成 25)年から 2017(平成 29)年には該当する論文はなかった。 
 
表１ 幼小接続及び算数に係る保育学研究投稿論文(2006年～2012年) 
















































 幼保小連携部会 幼保小連携部会以外 










2013(H25) 12 ０ 17 ８ ３ ０ 
2014(H26) ９ ２ 16 ４ ２ ０ 
2015(H27) 12 ３ 17 ４ １ １ 
2016(H28) ７ ３ 17 10 ０ １ 












2013(H25) 29(K12＋P19) 806(K289＋P517) 3.6％ 
2014(H26) 25(K９＋P16) 973(K334＋P639) 2.6％ 
2015(H27) 29(K12＋P17) 1024(K347＋P677) 2.8％ 
2016(H28) 24(K７＋P17) 1017(K288＋P729) 2.4％ 















































                      
     
 
 図２ 発表内容の内訳(H28・H29) 
 















 国語 算数 理科 音楽 図工 体育 生活 合計 
2016(H28) ０ ２ ０ ２ １ １ ０ ６ 
2017(H29) ２ ４ ２ ４ ３ ０ １ 16 
教育課程 8.0% 2 8.3% 3
教育 12.0% 3 2.8% 1
教科 24.0% 6 44.4% 16
保護者 4.0% 1 2.8% 1
指導者 4.0% 1 8.3% 3
学生 4.0% 1 0.0% 0
国際 8.0% 2 2.8% 1
教育行政 0.0% 0 5.6% 2
その他 36.0% 9 25.0% 9





















6828_1.pdf,平成 30年 6月 23日最終 
・日本保育学会(2013～2017),過去の大会発表者一覧,http://jsrec.or.jp/?page_id=149, 

















































Oracy and Literacy practices in a 
Japanese Kindergarten: a theoretical 
examination 





























































































































































































































































































































 表４は、松尾七重が 2010(平成 22)年から 2017(平成 29)年に千葉大学教育学部研究紀要
に発表した論文である。「量と測定」領域に係るものとして、一部日本数学教育学会編 
秋期研究大会口頭発表についても記載している。 
 松尾は 2010(平成 22)年以前は、「中学校第 2学年における図形の定義指導の要因に関す


















































































































































































































内容項目 活動 年齢 活動のねらいと方法 
図形 ① ４～５歳 形の判断(色、大きさを捨象) 
  ６～７歳 形の判断(色、大きさ、向きを捨象、判断基準の範囲拡大) 
 ② ４～５歳 集合の特徴への着目 
  ６～７歳 集合の特徴の明確化(対象の範囲拡大) 
運動 ③ ４～５歳 作成と簡単な分解 
  ６～７歳 作成と分解(対象・条件の限定、複雑化) 
 ④ ４～５歳 簡単なはめこみ 
  ６～７歳 はめこみ(条件の限定、枠の複雑化) 
構成要素 
について 
⑤ ４～５歳 平面上の移動(平行移動、回転移動、対称移動) 
ビデオカメラを使って振り返り、移動の過程を考える 
  ６～７歳 作成過程を分析し、移動について考える 
 ⑥ ４～５歳 辺に着目して重ねる、体の部分と比較して違いを考える 
(直接比較) 



















































































































 一方、Disembedding について Clements & Samara(2009)は「いくつかの図形を組み合わ
せた複雑な図形の中から、ある部分に焦点を当て、その図形を『取り外す』ことを
『Disembedding』と呼び、図形学習には欠かせない能力」としている。 
 岡部(2016e)は、連続性を考慮した遊びを開発する一つの視点として Disembedding の
改善に着目し、Disembedding の改善につながる遊びとしてあやとりを取り上げ、幼児に対



































・Clements,D.H(1999),Subitizing: What is it? Why teach it? Teaching Children  
Mathematics,5(7),400-405 















・Ginsburg et al.(2008)Mathematical Thinking and Learning,Herbert P. Ginsburg,Kathleen Mc 











































学大学院人間発達環境学研究科 研究紀要 特別号 2016,47-52 
・岡部恭幸,中橋葵(2017),数理認識からみた発達の至適時期～概念的サビタイジングに着















・Skolnik,Hirsh-Pasek,Golinkoff(2016),Guided Play ：Principles and Practices, Current 































































































































































































































































































 ２ 算数的体験の意味付け 























































































































htm,平成 30年 9月 11日最終 
・国立教育政策研究所,幼小接続期カリキュラム全国自治体調査(2016) 





























































































  園教育要領等に基づく幼児期の教育を通して育まれた資質・能力を踏まえて教育活 
  動を実施し、児童が主体的に自己を発揮しながら学びに向かうことが可能になるよ 
  うにすること。また、低学年における教育全体において、例えば生活科において育 
  成する自立し生活を豊かにしていくための資質・能力が、他教科等の学習において 
  も生かされるようにするなど、教科間等の関連を積極的に図り、幼児期の教育及び 
  中学年以降の教育との円滑な接続が図られるよう工夫すること。特に、小学校入学 
  当初においては、幼児期において自発的な活動としての遊びを通して育まれてきた 
  ことが、各教科における学習に円滑に接続されるよう、生活科を中心に合科的・関 






















































ｱﾌﾟﾛｰﾁｶﾘｷｭﾗﾑ            ｽﾀｰﾄｶﾘｷｭﾗﾑ 
        ・指導計画の作成 





















































































































































































































































































































   (2)論理的な思考力や直観力、問題解決の能力を育成するため、実生活における様々
事象との関連を図りつつ、作業的・体験的な活動など算数的活動を積極的に取り
入れるようにすること。 





























































   児童にとって楽しいものとする。 
   児童にとって分かりやすいものとする。 
   児童にとって感動のあるものとする。 
   創造的・発展的なものとする。 
   日常生活や自然現象と結びついたものとする。 
































                         
                         図１ 






































  ・算数の問題を解決する方法を理解するとともに、自ら問題を見いだし、解決する 
   ための構想を立て、実践し、その結果を評価・改善をする機会を設けること。 
  ・具体物、図、数、式、表、グラフ相互の関連を図る機会を設けること。 



































6828_1.pdf,平成 30年 5月 31日最終 
・文部省(1998),小学校学習指導要領, http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/1319988.htm， 
















































(a)数える                   (b)比べる  
(c)観察する・見付ける・関係付ける       (d)作る(構成・創造) 







              表１ 算数的活動の概略２) 
学年 算数的活動の概略 
































で使用している記号は、小学校学習指導要領解説算数編で扱われている記号に準じている。   
















 表２－Ａ 「数と計算」領域 
 



























そ の 他 
(生かす・判
断する・見
当 を 付 け
る) 
１年 ２ ２ ２ １ ４ ２ ０ 
２年 １ １ ５ １ ０ ４ １ 
３年 ０ １ ０ ０ ９ ９ ２ 
４年 ０ １ ０ １ １ ５ ２ 
５年 ０ １ ０ ０ ６ ３ ０ 





















そ の 他 
(生かす・判
断する・見
当 を 付 け
る) 
１年 ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ 
２年 ０ ０ １ ０ ０ ２ １ 
３年 ０ ０ １ ０ ０ １ ２ 
４年 ０ ０ ０ ０ １ ３ ０ 
５年 ０ １ １ ０ １ ２ ０ 






表２－Ｃ  「図形」領域 
 































そ の 他 
(生かす・判
断する・見
当 を 付 け
る) 
１年 ０ ０ １ ３ １ ０ ０ 
２年 ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ 
３年 ０ ０ １ ２ ０ ０ ０ 
４年 ０ ０ ３ ２ １ １ ０ 
５年 ０ ０ １ ２ ２ １ ０ 





















そ の 他 
(生かす・判
断する・見
当 を 付 け
る) 
１年 ０ ０ １ ０ ２ ０ ０ 
２年 ０ ０ ０ ０ ３ １ ０ 
３年 ０ ０ １ ０ ４ ２ ０ 
４年 ０ ０ ０ ０ ３ ３ ０ 
５年 ０ ０ ２ ０ １ １ １ 





























































































































































































































そ の 他 
(生かす・判
断する・見
当 を 付 け
る) 
１年 ２ ５ ４ ４ ７ ２ ０ 
２年 １ １ ６ ２ ３ ７ ２ 
３年 ０ １ ３ ２ １３ １２ ４ 
４年 ０ １ ３ ３ ６ １２ ２ 
５年 ０ ２ ４ ２ １０ ７ １ 



























































































































































































(c) 観察する・見付ける・関係付ける ③ きまりを見付ける・観察する・ 
関係付ける 




































ゲーム活動　　　　　　　　　　 25 片付け　 29
木の実拾い・収獲活動 18 ゲーム活動 26
なわとび・ボール 15 玩具 20
おにごっこ・かくれんぼ 8 準備 16
整列・体操・お遊戯 7 ごっこ遊び 5
遊具 7 絵本・図鑑・紙芝居 4
植物・動物との活動 4 ひも通し 4
砂場遊び 3 人数確認 3
プール・水遊び 2 年齢 3
持久走 1 手遊び 2






















表４ 戸外・遊戯室での場面          表５ 室内での場面 
                      
 
                     
































 「出欠確認」に次いで多いのが、「給食・     




































表７の量に係る記述(回答数 173)を量に係る   表８ 量に係る回答内訳 
特定の概念によって分類したものが表８である。 



















































「玩具」を使った遊び 33件のうち 75.8％が長さに係るものであり、表 11から「積み木・
ブロック」を使って遊ぶ場面に「長さ」に係る算数的体験が多く見受けられた。 
 



































































 場 面 「面積」に係る記述 
１ 絵本 どちらが大きいか問いかける 
２ 絵本 大きい、小さいを視覚的にとらえて言う 
３ 絵 描いた絵の大きさを比べる 
４ 絵 サイズの違う画用紙、模造紙の中から自分の好きな大きさを選ぶ 
５ 絵 写した絵の大きさを重ねて比べてみる 
６ ブロック ブロックをつなげた大きさを机の大きさと比べる 
７ シール 自分でシールの大きさを比べて選んで貼る 
８ 手 保育者の手と自分の手を合わせて「先生大きい」と言う 























































































行動分類 記述数 割合 
作る 91 54.8% 
調べる・考える 43 25.9% 
きまり・観察・関係付ける 21 12.7% 
表現する 1 0.6% 
表現する 0 0.0% 
その他 10 6.0% 



































表 15 「調べる・考える」における            表 16 「きまりを見付ける・観察する・ 
遊びの種類と人数              関係付ける」における遊びの 








































































































遊びの種類 回答数 割合 
積み木・ブロック 74 44.6% 
制作     紙   29  
37 
 
22.3%        粘土   7 
       土    1 
パズル・型はめ・形合わせ 27 16.3% 
片付け 12 7.2% 
ひも通し・ビーズつなぎ 4 2.4% 
模様づくり 4 2.4% 
ラキュー・マグネット 4 2.4% 
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自分ごと     ひたる       つなげる     自分ごと      ひたる 
                                        
             
 
ひらく                          ひらく 
                                         
 
 















遊びの創出 遊びへの没頭 遊びを振り返る 遊びの創出 遊びへの没頭 






















































































































































































過程 キーワード 主な幼児の姿 
































































第１時 かたちであそぼう１ 箱を使って遊ぶ 
第２時 かたちであそぼう２ 箱を使って作る 
第３時 かたちをあてよう かたちあてクイズ 
第４時 立体を作る 粘土で立体を作る 

























































































































































① 生きて働く 知識・技能の習得 
② 未知の状況にも対応できる 思考力・判断力・表現力等の育成 





















































































































































































































































































  ①クローズドな問題(２年かけ算４)) 
































































































 平均(ｍ) 参考 
Ａ 17.7 平均値が一番高い 
Ｂ 16.3 最高値が一番高い 
Ｃ 12.5 回数を重ねるごとに、飛行距離が延びる 









































































































































































































































































































































































































段階２ 異なる考え方の相違点について話し合う  





















































































/1380902_0.pdf,平成 30年 8月 28日最終 
・中央教育審議会(2016c)教育課程部会算数・数学ワーキンググループ資料３, 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/073/siryo/__icsFiles/afield 
file/2016/05/31/1370946_3.pdf,平成 30年 11月 10日最終 
・中央教育審議会(2016d),教育課程部会総則・評価特別部会(第 6回)配付資料１-１, 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/061/siryo/__icsFiles/afieldfile/2016/03/22/136












































   ①体験から感じ取ったことを表現する 
   ②事実を正確に理解し伝達する 
   ③概念・法則・意図などを解釈し、説明したり活用したりする 
   ④情報を分析・評価し、論述する 
   ⑤課題について、構想を立て実践し、評価・改善する 

































































































   ａ我々は一つの対象を一般的に認識してこれを統一として－対象として命名する。 
   ｂ我々は徐々にその特徴を意識して、これを命名することを学ぶ。 







































































































































































































れた Principles and Standards for School Mathematics ＮＣＴＭ(National Council of 
Teachers of Mathematics、通称 Standards2000)における「表現」のスタンダードを確認
し、プロセススタンダードに位置付く「問題解決」の指導の３類型を利用して表現に関わ
る類型を考え、それらの指導上の留意点について論じている。 


































































































































































・Akiyo Higashio, Madoka Koyama, Moe Miyazaki (2016), Learning a Relationship 
between 2 Quantities –by linguistic expressions–, ICME13(ドイツ)ポスター発表 
・中央教育審議会(2008), 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習 
指導要領等の改善について」(答申),http:///mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/news/ 



















































































図形の学習前後における児童の言語表現は、名詞表現、形容   図２ 調査問題(球) 
詞表現から算数的表現へと移行することが明らかになった。 
 


































































































































































































































































































































































 ⅱ)大阪学校数学研究会(1996)が示している 10項目のうち、ⅰ)以外を加える 
 ⅲ)「比較」「多少(大小)」等、調査として活用できるように、まとめた表現とする 
  














 一方「おにごっこ」で、おにが追いかけ   



































表８ 一日の生活の流れに関わる場面    表９ 「対応」の有無 










出欠確認 16 12 4
給食・おやつ 12 9 3
その他 13 8 5
合計 41 29 12
対応 対応以外
ゲーム活動　　　　　　　　　　 25 22 3
木の実拾い・収獲活動 18 18 0
なわとび・ボール 15 15 0
その他 32 12 20
合計 90 67 23
対応 対応以外
片付け　 29 21 8
ゲーム活動 26 16 10
玩具 20 17 3
準備 16 15 1
その他 30 20 10
























 ●●●●●●●       図１のように、幼児が順に手をつなぐ(対応)と、 
手をつなぐことができなかった■■(二人)が多いと 
  ■■■■■■■ ■■    分かる。■(一人)が●のチームに移動すれば、「同じ 
   人数」になる。数えて「同じ」にするだけでなく、この 















































表 11 室内でのゲーム活動における「対応」以外に見られた記述 
手遊び(メロンパン)を通して、数の増減を知る  





















































































                              



















































 例 1：欠席者がＡとＢであることを幼児が確認し、保育者が「２」に置き換え「二人」 
という言葉で表現する。 
 例 2：男の子二人と女の子一人を合わせて三人という幼児に対して、保育者が「３」で 

















































































































































































































































最初は教師が行っていたシール貼りの作業も     
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            図６ 等分除と包含除の比較場面 
 

























































































































































時期 平成 30年４月 17日、平成 30年４月 18日 
 範囲 属性(観点や条件) 
 ランドセル ・青いランドセル 
・ランドセルカバーがついているランド 
セル 









対象 大阪府内公立小学校１年生 32名５) 































































































































































          表３ 教科書のイラストに見る「一対一対応」８) 
 イラスト 1対 1対応とその結果 
p.４ ①タヌキ５、かさ６ 線で結ぶ 動物が１多い 
 ②ネズミ９、いす７ 線で結ぶ 動物が２多い 
p.５ ③ウサギ 10と一輪車８ 線で結ぶ 動物が２多い 
 ④カエル８と葉８ 線で結ぶ 差０ 
 ⑤チョウ７と花９ 線で結ぶ 物(花)が２多い 







         表４ 主な学習活動と児童の反応及び筆者の解釈 




















































































































6)平成 27年度用「新編 新しい算数」年間指導計画作成資料, 
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時間 内 容 

































































 左 太いから少ない、太いから低い 
真ん中 細いから多い、細いから高くなる 
 右 太いと細いの間だから少なくも多くもない 
  もとの水の量は同じだから、どの入れ物も同じ量のはずだ 
 
         ふとい いれもの・・・ひくくなる 
 


















図 10 高さが同じ場合(新編あたらしいさんすう１上,88) 
 
 全員が、真ん中が一番多いと回答した。その理由は「いっぱいあるから、多いから」が























































              まんたんＡを Ｂに いれると あふれる。 
              ということは、 
              Ａは Ｂより おおい。 
                (→まんたんＢは まんたんＡより すくない) 
 
 
                 
まんたんＢを Ａにいると まんたんに ならない。 
              ということは、 
              Ｂは Ａより すくない。 
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                 ○い  
 
図 13 任意単位への気付きを促す場面設定１ 
 
                 ○あ  
 
                 ○い  
 
図 14 任意単位への気付きを促す場面設定２ 
 
                 ○あ  
 
                 ○い  
 




















































































図 18 「気付き」の質の高まり 
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 人 ％ 
あ 27 90 
い １ 3 
無答 ２ 7 
計 30 100 
 人 ％ 
あ 18 60 
い ６ 20 
無答 ６ 20 




   い 
 
 ② あ 
 

















Ｄ 水が入ってないから分からない 中身の有無に関する説明の聞き逃し 
Ｅ 太さが違うから分からない 容器の太さの違い 


















 ２ 授業実践による児童の変容 









































 対象児童(n=33) 非対象児童(n=65) 
人数 ％ 人数 ％ 
１ ア 0 0 0 0 
イ 33 100 65 100 
ウ 0 0 0 0 
エ 0 0 0 0 
２ ア 0 0 1 1.5 
イ 33 100 57 87.7 
ウ 0 0 3 4.6 
エ 0 0 4 6.2 
無答 0 0 0 0 
3 ア 0 0 11 16.9 
イ 11 33.3 37 56.9 
ウ 0 0 1 1.5 
エ 22 66.7 13 20.0 
無答 0 0 3 4.6 
4 ア 0 0 0 0 
イ 31 93.9 65 100 
ウ 0 0 0 0 
エ 1 3.0 0 0 






















「ア」と回答 a ①と②を同じコップに移したら①の方が多いから 
「ウ」と回答 b コップはバケツと(高さが)一緒だから 
c (高さが)同じみたいだった 
d どちらも同じ(高さ)だから 




内 訳 対象児童 
(人)  (％) 
非対象児童 
(人)   (％) 
  計 
(人)  (％) 







60.4 数は少ないが容器が太い ２ ３ 
容器の数 １ 9.1 ６ 16.2 ７ 14.6 
太い容器は細い容器の２つ分 ０ 0 ３ 8.1 ３ 6.3 
直接比較をすれば分かる １ 9.1 １ 2.7 ２ 4.2 
無答 １ 9.1 ０ 0 １ 2.1 
その他 １ 9.1 ５ 13.5 ６ 12.5 










































































































研究,教育心理学研究 28 第４号,1-10 
・森山史朗、本吉円子(1980),望ましい経験や活動シリーズ 14 自然事象・数量形, 
チャイルド本社 
・中沢和子(1981),幼児の数と量の教育,国土社 
・遠山啓(2011),算数の探検 第２巻 いろいろな単位①,日本図書センター 
 
資料１
１番 理由 ２番 理由
101
102 1 いの方が数が多いから 2 あの方が多いから
103 1 太さが違うからあが多い 1 コップの数がちがう
104 1 太いから 1 多いから
105
106 1 あの方が太いから 1 カップが多いから
107 2 いのびんの方が数が多いから 1 あの方がビンの数が多いから
108 1 あが太さが違うから 1 あが長いから
109 2 いの方が多いから 1 あの方が多いから
110 1 太いから 1 あが１つ多いから
111 9 太さが何個か分からないから分からない 9 あか、いか分からない
112 9 高さも太さも違うから分からない 1 あが多いからあ
113 9 あが太くていは細いから分からない 1 あが多いから
114 2 いの方が数が多いから 1 あが数が多いから
115 1 あの方が太いから 1 あのコップの量（数）が多いから
116 1 あの方が太い 1 こっち（あ）の方がおおい
117 2 かぞえたら分かる 1 線でつなげればいい
118
119 1 あは太いから 1 あはコップが１こ多いから
120 1 あが太いから 1 あが多いから
121 1 太いから 9 おんなじカップだから分からない
122 1 あが太いから 1 あのコップの方が数が多いから
123 2 ふたつずつかぞえたら（い） 1 かずが（あ）の方が多い
124 9 水が入ってないから分からない 1 １こ多いから
125 1 あが太いから 1 あのビンの方が数が多いから
126 2 コップがいっぱいあるから 1 あの方がいっぱい入るから
127 9 太さが違うから分からない 1 あの方が１こ多いから
128 1 あの方が大きいから 1 あの方が数字が多いから
129 1 太さが多いから 1 さっきと同じ
130 9 高さも太さも違うから分からない 1 あの方が多いから
131 1 あの方が太いから 1 あの方が多いから
132 1 でかいから 1 多いから





１番 １理由　 ２番 ２理由 ３番 ３理由 ４番 ４理由
101 1 無答 2 無答 2 無答 2 無答
102 1 同じ高さの物だったら違う水の量でわかるから 2 ②の方が太いから 2 ①は小さくて５個で②は太くて３つだから 2 ①は３つで②は５つだから
103 1 高さが違うから 2 太さが違うから 4 太さが違うから 2 ①のコップが少ない、②のコップが多いから
104 1 ①の方が多いから 2 太いから 4 高さも太さも違うから 2 ②のコップが多いから
105 1 ①の方がたくさん入っているから 2 太いから 4 高さも太さも違うから 9 無答
106 1 ②の方が高さが少ないから 2 ②の方が太いから 4 数が違うから 2 ②の方がコップが多いから
107 1 ①の方が水の量が多いから 2 ②の方が太くて①の方が細いから 2 ①のビンに移せばいい 2 ②の方がビンの数が多いから
108 1 ①が多く入るから 2 ②が多く入るから 2 比べられない 2 ②が多い
109 1 ①の方が多い 2 ②の方が太いから 4 ①はカップ多いけど②も太くて多い 2 ②の方がカップが太いから
110 1 太さが同じで①の方が多いから 2 ①は細くて②は太いから 4 ①は５個で②は３だから分からない 2 ①は細くて３つ②も一緒の太さで②は５個だから
111 1 ガラスの中の水を見れば分かる 2 太さが違うから 2 ②の方が大きいから 2 数が多いから②だと思った
112 1 がっちゃんこしたら分かる 2 高さは一緒だけど太さが違うから 4 太さも高さも違う 2 ②の方が多いから
113 1 高さが違うから 2 太さが違うから 4 太さも数も違うから 2 数が違うから
114 1 ①の方が背が高いから 2 ②の方が太いから 4 比べられない 2 ②の方が数が多いから
115 1 ①の方が高いから 2 ②の方が太いから 4 数も太さも違うから 2 ②の方が数が多いから




117 1 高さを見たら分かる 2 ②の方が太いから 2 ②が太いから多い 2 ②の方が多いから







119 1 高さで比べたら①の方が多いから 2 ②の方が太いから 2 ①はいっぱいあるけど②の方が太いから② 2 ②のコップの方が多いから
120 1 高さで考えた 2 太さで考えた 4 同じ数じゃないから 4 入ってる量も違う
121 1 高さが違う 2 太いから 2 太いから 2 コップが多いから
122 1 高さで考えた 2 ②の方が太いから 4 太さも高さも違うから 2 数で考えた




124 1 高さが違うから 2 太さが違うから 4 太さも高さも違うから 2 ①は３個だけど②は５個だから
125 1 高さが違うから 2 太さが違うから 4 太さが違うから 2 ①の方がビンの数が多いから
126 1 高さで見ているから 2 ②は入れ物が太いから 4 入れ物を見ても太さも高さも違うから 2 同じものだしコップも多いから
127 1 ①の方が多いから 2 ②の方が太いから 4 太さも数も違うから 2 同じ太さで②の方が２こ多いから
128 1 ①は水の量が多い 2 ②の方が太いから 4 高さも太さも違うから 2 ②の方が多いから
129 1 いっぱい入っているから 2 太いから 2 全部太いから 2 多いから
130 1 水の高さを比べる 2 ②の方が太いから 4 ①と②は高さも太さも違うから 2 ②の方がコップが多いから
131 1 同じものに入ってて①の方が水が多かったから 2 ②の方が太いから 2 ②の方が少ないけど②の方が太いから 2 ②の方がいっぱいあるから
132 1 無答 2 多かった 2 大きかった 2 ビンが多かった
133 1 ①の方が水が多いから 2 ②が太いから 4 太さも高さも違うから 2 数が多いから






202 1 同じ入れ物で①の方が水の量が多いから 2 太さが同じじゃないから 4 同じ太さとか細さじゃないから 2 同じ入れ物で②の方が入れ物が多いから
203 1 水の高さが高いから 4 コップの細さとか太さが違うから 4 太さやコップの数が違うから 2 コップの数が多いから




205 1 水が多いから 2 カップが違うから 4 小さい、大きい、コップが違うから 2 ②の方が数が多いから
206 1 水の量が多いから 2 同じ入れ物に入れたら②の方が多い 4 分からない 2 バディしたら多いから
207 1 同じコップなのに②の方が水が少ない 2 ①が細いから②の方が多い 4 分からない 2 ②の方が数が多い
208 1 ①の方が幅が大きいから多い 2 ②の方が幅がでかいから 4 分からないから 2 ②の方がコップが多いから
209 1 ①の方が多い 2 ②の方が多い 2 ②の方が多い 2 ５個の方が多い








212 1 同じ入れ物で比べたら①が多い 2 幅が広いから 3 幅が違うけど同じだと思います 2 同じ入れ物だからコップの数が違うから
213 1 多いから 2 太いから 2 どっちも同じに見れるか、でも太い方が多い 2 ５個あるから
214 1 水の量が多いから 2 ②の方が入れ物が大きいから 2 ②の方が入れ物が大きいから 2 ②の方がコップの量が多い
215 1 多いから 2 無答 1 無答 2 無答
 210
216 1 ②より①の方が高いから 2 中が大きい方がたくさん入っているから 2 ②の方が①がよりも水が多く入っているから 2 ②の方がコップの量が多いから
217 1 ①が多いから 2 いっぱい入るから 1 いっぱいコップがあるから 2 いっぱいあるから
218 1 ①の方が水のかさが多いから 2 ②の方が入れ物の幅が広いから 2 入れ物の幅が広いから 2 コップの数が多い
219 1 水の量が多いから 4 同じ容器じゃないから 9 分からない 2 コップの数が多いから
220 1 ①が多いから 2 太い方がいっぱい入るから 2 ②がいっぱい入るから 2 ②が一番多く入るから（バディ）
221 1 水のかさが①の方が多いから 2 入れてる容器が違うから②が多い 2 前やった時②の方が水が余ったから 2 ①はコップ３杯分②は５杯分だから
222 1 ①が多い 2 ②が多い 2 ②が多い（５，３と書いている） 2 ②が多い（３，５）
223 1 ①の方が多い 2 ②は太いから、太い方が多く入るから 1 ①は５個で②は３個だから 2 上は３個、下は５個　５個の方が２杯多いから
224 1 同じコップに入れて水の量を比べているから 2 水の量は一緒だけど②の方が幅が大きいから 2 ②はコップ３個で①はコップ５個で多分② 2 同じコップに入れたら②の方が①より２個多い
225 1 ①の水が多かった 2 ②の入れ物が太かったから 2 ②の方が太さが太かったから 2 ②の方がコップの量が多かった
226 1 ①の水は②より水が多いから 2 ②の水は①より太いから②が多いと思った 2 ①はいっぱいコップがあるけど②は太いから 2
①はコップが３個しかないけど②はコップが
いっぱいあるから
227 1 ①が多いから 2 ②の方が幅が多い 2 ②の方が多い 2 ②の方が多い
228 1 水の量が同じじゃなかった 2 幅が多いから多かった 2 幅が違うから 2 数が同じじゃなかったから
229 1 ②の水が少ないから 2 ①が細いから 2 ②が多いから 2 ②のコップが多いから多いから
230 1 同じ入れ物に入れたら分かるから 2 分からない 2 分からない 2 どちらも同じ（コップ）
231 1 量が多いから 2 太い方がいっぱい入るから 9 分からない 2 こっぷの量が多いから
232 1 ①の方が水の量が多いから 2 ②の方がでかいから 2 ②の方がでかいから 2 ②の方がコップの数が多いから




234 1 水が多いから 4 比べられない 2 大きい方が太くで多い 2 コップが多いから
235 1 ②の方が少ないから 2 ①より②の方が多い 4 ①と②の入れ物が違うから比べられない 2 ②の方が多い
236 1 多いから 2 太いから 2 太さが違うから 2 ２個多いから
237 1 ②は①より多いから 3 コップはバケツと一緒だから 1 ①はコップが５個あるけど②は３個あるから 2 ①はコップが３個あるけど②は５個あるから
238 1 水の量が多いから 2 ①と②が同じ（高さ）で入れ物が②の方が大きい 2 ②の方が大きいから 2 無答
239 1 ①の水を見たら多かった 2 同じコップに入れたら②の方が多いみたい 2 太さが違うから 2 コップが多かったから




241 1 太さが同じだから①の方が多い 4 太さが違うから 4 コップが同じじゃないから 2 コップが同じだから２個多い









243 1 ①の方が多い 2 ①の方が少ないから 2 ①の方が小さいから 2 ①の方が少ないから
244 1 ①の方がたくさん入っているから 2 ②は幅が広いから 2 ①は数が多いから 2 ①は３個②は５個だから
245 1 ①の水の方が②の水より多いから 2 水の高さが一緒だけど②の方が太いから 2 ②のコップの方が大きいから②が多い 2 ②の方が２個多いから
246 1 ①の方が水が多い 2 ②の方が水が多い 2 ①の（コップ）の高さが多い 2 ②の水のかさが多い
247 1 水の量が多いから 2 入れ物が大きいから 2 入れ物が太いから 2 入れ物が多いから
248 1 無答 2 無答 9 無答 2 無答




250 1 ものさしで（高さ）を比べたら①が多かった 2 ②の方が太いから 2 ものさしで大きい②は①の２倍だったから 2 ①は３杯分で②は５杯分だったから
251 1 ②は①の半分くらいだから 2 入れるものが広いから水もいっぱい入る 2 入れるものが太い 2 無答
252 1 入れ物が同じだったけど水が多い 2 ②の方がすくうやつ（入れ物）が大きいから 2 ②の入れ物の方が大きいから 2 ②の方がコップが多いから
253 1 ①の方が高さが上だったから 2 ②の方がビンが大きかったから 1 ①の方が小さいけど数がいっぱいだった 2 ②の方がコップがいっぱいだったから
254 1 ②の高さより①の高さの方が高かったから 2 ②の方が多くて比べたら②の方が多い 1 ①の方が多かった 2 ②の方が多かったから
255 1 水の高さが違うから 2 ②の方が太いから 2 太いから 2 コップの数が多いから
256 1 太さが違う 2 ②の方が太い 1 コップの数が違うから 2 コップは２つ違い
257 1 コップの高さを比べたら①が多かったから 2 コップの高さを線で比べたら②が多かったから 1 ①５個②３個だったから①を答えにした 2 ①は３個コップがあって②は５個だから




2 無答 1 無答 2 無答
260 1 高さが高いから 3 同じみたいだった 1 コップが多かったから 2 コップが多かったから
261 1 高さが違うから 2 太さが違うから 2 ②はコップ２杯分①の方は５個と３個だから 2 コップの数が違うから
262 1 水の高さが①の方が高いから 2 ①は細いし②は太いからどっちか分からない 4 ①は小さいコップで②はでっかいコップだから 2 無答
263 1 ①の方が多いから 2 無答 4 無答 2 無答
264 1 ①が多いから 3 どちらも同じだから 1 ①が多い 2 ②が多い








 １ 遊びを通して得られると考えられる幼児の資質・能力(育ち) 
(１)文部科学省が示す幼児及び児童の姿 























































  ができるよう指導する。 
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 
 (ｱ) ものの形を認め、形の特徴を知ること。 
 (ｲ) 具体物を用いて形を作ったり分解したりすること。 






























































時期 平成 29年９～10月  
対象 大阪府内私立幼稚園 ５歳児(73人) 
    Ａ組 17人、Ｂ組 13人、Ｃ組 17人、Ｄ組 18人、Ｅ組８人 
 活動時間 登園後の自由保育時間 ５日間(30分×５クラス) 
環境 コーナー遊び(直方体 130、立方体 30、円柱 30、球 5、六角柱 4、楕円柱 1 
材質：紙、木、アルミ、プラスチック 











































































































































































大きい箱 ①体積が大きい ②底面積が大きい ③側面積が大きい  
④高さが高い 
































                              
 
     写真６ 
幼児の言語表現 幼児の言語表現を筆者が解釈したもの 
大きい箱 ①体積が大きい ②底面積が大きい ③側面積が大きい  
④高さが高い 


















































































































































































































































































表 1 「ものの形を認める」「形の特徴を知る」ことの例３) 
 
②授業の実際 
時期 平成 29年 10月対象 大阪府内公立小学校 1年４)(27人) 
単元目標 立体図形についての理解の基礎となる経験や感覚を豊かにする 
指導計画 表２ 




























第 1時 積む活動を通して形の概形を捉え、立体図形の機能を知る 
第 2時 形づくりを通して形の概形を捉え、立体図形の機能を知る 
第 2次 第 1時 仲間集めを通して、構成要素や機能に着目する 
第 2時 ゲーム活動を通して、構成要素や機能の特徴を理解する 




































つむ ことが できたか 













⇒ ぐらぐら しないけど、 
  ぺったんこの かたち 

































































































































期待する言語 児童の言語表現の実際 児童の言語表現が意味するもの３) 
まる(円・丸) 丸(丸、丸い) 球、円柱の曲面 
まるい(丸い) 円(まる、円い) 円柱の底面 
しかく 四角 長方形、正方形、直方体、立方体 
ましかく 真四角 正方形 
 長四角 長方形 
 ぺったんこの箱 底面積が大きく高さが低い直方体 
 ぺったんこ 面 
たいら 平ら まっすぐの面 
かど かど 辺 
 長いかど 辺 
 かどのかど 頂点 
 ちくちく 頂点 
 大きい 面が大きい、体積が大きい 
 小さい 面が小さい、体積が小さい 
つむ・つみあげる 積む  
つみやすい 積みやすい  
ころがる 転がる  
 倒れる  



































 プレ ポスト ポスト/プレ 
① 直方体 35 63 1.80 
② 円柱 33 67 2.03 
③ 球 34 65 1.91 





































































 直方体  円柱  球  
 プレ ポスト プレ ポスト プレ ポスト 
71 ０ ０ １ ３ ０ ３ 
72 １ ０ ０ １ ０ ２ 
73 ３ ０ ８ ０ １ ２ 
74 ０ ０ ０ ０ ９ ０ 











































































































































































































ある。                          
 第２章で示した例では、問題解決学習の過程におい    ○あ  
て直接比較、間接比較を経て児童は任意単位による量     
の比較ができるようになったと教師は思い込んでいる。   ○い  
実際には比較する２量それぞれで使用する任意単位が    
同じである必要性をとばして、同じ任意単位ありきで   図３ 任意単位による比較 






























































































     
Ⅱ 「生活や遊び」における幼児の姿に係る保育者アンケート 

















１年 ①A(1)ｲ ①A(1)ｱ ①A(1)ｳ　 ①A(1)ｳ ①A(1)ｲ
個数や順番 １対１対応による比較 数の順序 数の系列 個数や順番
①A算(1)ｱ ①A(1)ｳ　 ①A(1)ｴ ①A(1)ｳ　 ①A(1)ｳ
まとめて・等分して 数の大小 他の数と関係づけてみる 数直線に 数の大小や順序
①A算(1)ｲ ①A(2)ｲ
計算の意味や仕方（言葉 数 式 図） 計算の仕方（言葉 数 式 図）
①A算(1)ｱ
具体物を整理して表す
２年 ②A(1)ｱ ②A(1)ｲ ②A(1)ｲ ②A算(1)ｲ ②A(2)ｱ・ｲ









３年 ③A(5)算(1)ｲ ③A(2)ｱ ③A(2)ｱ
整数・小数・分数の大きさ 計算の意味や仕方（言葉 数 式 図） 筆算の仕方（加減）
③A算(1)ｱ ③A(2)ｳ
計算の意味や仕方（言葉 数 式 図） 成り立つ性質（加減）
③A(3)ｱ ③A(2)ｳ ③A(2)ｳ
計算の意味や仕方（言葉 数 式 図） 計算の仕方（加減） 計算のたしかめに生かす
③A算(1)ｱ ③A(3)ｱ













計算の意味や仕方（言葉 数 式 図） 計算の仕方（除法）
③A(5)ｱ・算(1)ｱ ③A(5)ｲ
計算の意味や仕方（言葉 数 式 図） 計算の仕方（小数加減）
③A算(1)ｲ ③A(6)ｳ
具体物・図数直線で表す 計算の仕方（分数加減）
４年 ④A(6)ｱ ④A(1)ｱ ④A(3)ｳ ④A(3)ｱ ④A算(1)ｱ









５年 ⑤A(4)ｴ ⑤A算(1)ｱ ⑤A(3)ｲ












































































４年 ④C(1)・C(2) ④C(1)・C(2) ④C(3) ④C算(1)ｴ
















































５年 ⑤D(1) ⑤D(4) ⑤D(4) ⑤D算(1)ｵ
伴って変わる２つの数量の関係 円や帯グラフに表す 円や帯グラフから特徴を調べる 目的に応じて表やグラフを選び活用する
⑤D(2)
２つの数量の対応や変わり方
⑥D算(1)ｴ ⑥D(3)ｱ ⑥D(2)ｱ ⑥D算(1)ｴ















































   「生活や遊び」における園児の姿について 
保育場面の中で、「算数」の学習とつながっているのではないかと感じておられることを、①～⑦の行動にあてはめて ①生活や遊
びの場面  ②そのときの園児の具体的な姿 をご記入ください。遊びや活動場面が同じでも、①～⑦にあてはまると思われる箇所す
べてにご記入ください。特にあてはままるものがなければ、空欄のままでお願いします。 
 
行動分類 サンプル 行動分類 サンプル 












⑥調べる・考える 特徴を調べる・パズルをする   














 所属                                           経験年数（      年）   H27.3 現在 
 






































かたちに ついての アンケート   
 
     ねん     くみ    ばん  なまえ                 
 
 
































1 細長い、四角 長い丸 かたい丸
2 ちょっと長い、太い 手巻き寿司 ボーリングの玉
3 横長 前長 丸
4 細い 長いコップ 丸い、ボール
5 ロボット、切符 鉛筆のキャップ 穴
6 横長、四角 長丸、縦長 丸
7 四角、細長 コップ ビー玉
8 箱 丸くなっていない 丸、コロコロ
9 長い四角 長丸 丸
10 横長 コップ 丸
11 長い四角 短い四角 丸い、短いやつの上
12 四角 丸 ビー玉
13 四角 丸四角 小さい丸
14 長い、細い 太い、丸い棒 丸い、横から見ると細い
15 長い、四角 長丸 丸
16 細長い、四角 縦長、丸 ちびっこのまる
17 太い コップ 風船
18 横・たて 丸い、縦 丸
19 長い四角 筒、転がる 丸、とけい、扇風機
20 横長 上長 丸
21 本物みたい 丸い棒 丸
22 横長 長丸 まん丸
23 横長 丸長 丸型
24 細い四角 縦が太い丸 丸団子
25 横 縦 縦みたい
26 横長 丸 ボール
27 横に伸びる 上に伸びて丸 丸、普通の大きさ
別添資料Ⅲ－１　プレテスト
直方体 円柱 球
1 細長い 丸い、長い、筒の仲間 全体が丸、おいたらすぐ回る、丸の仲間
2 転がせられない 角がない、転がせれる、たてると転がせない 立てれない、角がない、転がせれる、全体が丸
3 細い、長い四角の仲間 長細い、筒の仲間 転がる丸、転がる仲間
4 細長い　四角っぽい 筒の仲間 玉みたい、丸の仲間
5 転がせれない、細長い 転がる 転がるから
6 細長い、角がある 丸いけど立てられる、角がない まん丸、どこから見てもまる、転がる、立てるところがない
7 転がせれない、立てれる、細長い 角がない、細長い、立てれる 角がない、立てれない、小さい
8 平べったい 斜めにするといい感じ 丸い形、止まらない感じ（横にすると転がる）
9 角がある、ちょっと長い、端がかくってなってる 立てては転がらない、横は転がる、ちょっと細長い おいても転がる、丸い、角がない
10 細長い、底が四角、立てるところがある,転がらない 先がある、転がる、立てるところがある、底が円 立てようと思っておいても転がる、立てるところがない、おいたら絶対転がる、角がない
11 倒れると立てられる 立てられる、横にしたら転がる 丸は全体丸いところがある
12 四角い、角がある 横にすると転がる、立つ、丸い 立つところがない、おいたらすぐ転がる、角がない、勝手に転がる
13 四角い、角がある、長い 角がない、丸い、丸の仲間 どこから見ても丸、角がない、丸の仲間
14 太く、長い 丸で長い どっからみても丸、立てられない、ボールみたい
15 横が長い、角がある、細長い、太い 転がる　底が円い 転がる、どこから見ても置けるところがない
16 周りに角がある、細長い、転がらない 転がる、底が円い、角がない 丸い、転がる、つめない
17 角があって平べったい、細長い 角がない、細長い、底がまるい、縦にすると転がらない 丸、立てれない
18 四角の仲間は端っこがある、四本（個）角がある まっすぐしている 全体が丸
19 横から見ると長い、上から見ると四角 横から見ると長い四角、上から見ると円い どこから見ても同じ形、端がない
20 平べったい、細い、角がある 転がせて細くて角がない 丸、転がせれる
21 先がとんがっている 円い、細長い 丸、転がる
22 太くて、長い四角 円い、長い、転がる まん丸
23 細長い、転がらない 細長い丸、横にすると転がる 丸、軽く転がる
24 四角い、転がらない 横にすると転がる、底が円い 角がない、置く場所がない
25 転がらない、角がある、平、細長い 角がない、転がる、丸い、ほそながい 転がる、丸
26 先があって平 先がなくて立てたら立って横にしたら転がる 立てたら立たない、転がる、シャボン玉みたい



















































































































































































・Akiyo Higashio, Madoka Koyama, Moe Miyazaki (2016), Learning a Relationship 










・Clements,D.H (1999),Subitizing: What is it? Why teach it? Teaching Children  
Mathematics,5(7),400-405 
・Clements,D.H ＆ Sarama J.(2009),Learning and Teaching Early Math: The Learning 
Trajectories  Approach. NewYork:Routledge,171-185 
・中央教育審議会（2005）,子どもを取り巻く環境の変化をふまえた今後の幼児教育の在り
方について（答申）,http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05013102 
 .htm,平成 30年 12月 7日最終 
・中央教育審議会（2006）,幼稚園教育と小学校教育の連携・接続について, 教育課程部会 
（第 46回）配付資料 3-2, http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/ chukyo3 


















67713_2_2.pdf,平成 30年 8月 28日最終 
・中央教育審議会（2016）教育課程部会算数・数学ワーキンググループ資料３, 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/073/siryo/__icsFiles/afield 
file/2016/05/31/1370946_3.pdf,平成 30年 11月 10日最終 
・中央教育審議会（2016）,教育課程部会総則・評価特別部会（第 6回）配付資料１-１, 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/061/siryo/__icsFiles/afieldfile/2016/03/22/13































・Ginsburg et al.（2008）Mathematical Thinking and Learning,Herbert P. Ginsburg, Kathleen Mc 
Cartney Deborah Phillips. 
・福原史子、奥山清子（2006）,幼児期の「量」教育に関する研究－モンテッソーリ教育と 
幼稚園教育要領及び小学校学習指導要領との関わりを中心に－,ノートルダム清心女子 





































































（第 46回）配付資料 3-2, http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004 
/siryo/ attach/1398642. htm,平成 30年 12月 7日最終 
・教育出版(2015),しょうがくさんすう１ 
・松原茂（1998）,内と外をつなぐ算数教育,自費出版 































・文部科学省（2013）,平成 24年度幼児教育実態調査（平成 25年 3月）, 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/03/29/1278591 
_04.pdf,平成 30年 6月 19日最終 
・文部科学省（2015）,スタートカリキュラムスタートブック,国立教育研究所教育課程研 
究センター 
・文部科学省（2015）,平成 26年度幼児教育実態調査（平成 27年 3月）, 
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/10/__icsFiles/afieldfile/2015/10/28/1363377_01_1.pdf, 平
成 30年 6月 19日最終 
・文部科学省（2017）,平成 28年度幼児教育実態調査（平成 29年 3月）, 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/01/17/127859















 平成 30年 6月 5日最終 
・森一夫・北川治・出野務(1980),幼児における空間的な量を表す言語に関する発達的研究,
教育心理学研究 28-4 



































学大学院人間発達環境学研究科 研究紀要 特別号 2016 
・岡部恭幸,中橋葵（2017）,数理認識からみた発達の至適時期～概念的サビタイジングに


























見る・読む・わかる DVD book,エイデル研究所 
・尾崎さやか(2008),幼児の数・量・形感覚に関する研究－日常「体験」に基づくカリキュ
ラム構成の指針－,鳥取大学数学教育学研究 10,no.6 
・Organisation for Economic Co-operation and Development. (2001) “Starting strong : 
Early childhood education and care.” OECD Publishing. 
・Organisation for Economic Co-operation and Development. (2006) “Starting strongⅡ: 
Early childhood education and care.” OECD Publishing. 
・Organisation for Economic Co-operation and Development.(2012) “Starting Strong Ⅲ: 



























・Skolnik,Hirsh-Pasek,Golinkoff（2016),Guided Play ：Principles and Practices, Current 







































1_1.pdf, 平成 30年８月 28日最終 
